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  One hundred renal tumors were experienced for past 13 year＄．
  ！． lnci〈lence： ”ii“hey occupied 1．8％ of ailthe urological patients admitted．
  2． Initial sy皿pto皿s．二Hematuria， renal皿ass and pain in the flank were frequently seen．
Above all， hematuria was noticed in 57％ of the renal parenchymal． tumors and in 60％ of tumors
of the renal pelvis．
  3． Diagnostic methods ： Pyelography and aortography vv’ere most contributory． Urinary
cytodiagnosis was also meaningful．
  4． Treatment： Nephroureterectomy was mainly the treatment of choice． lt was done in sl
of 6g renoparenchymal tu皿ors and in！60f 2Q renal pelvic tumors．
  s． Metastasis： The lung was the most frequent site of metastasis． lt was noted in 2g／aO of
the parenchymal tumors and 30％ ot’ the renal pelvic tumors，
  6． Five yea．rs survival： lt was 31％ in the parenchymal tumors， 33％o in the pelvic tumors，
and 40％ in Wilms tumors．
  7． Three years survival rate and chemotherapy：
              Kidney Pelvis
    Chemotherapy 51％ 69％
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Table 3．初発 症 状
11
腎実質腫 瘍
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Table 7．腎 孟 像
腎実質腫 瘍
















































































































































































































































































 11，治 療 法
 Table 12に示したとおりである．まず腎実質腫瘍























計 41 23 17 1
療 法’
腎尿管摘出術施行 瀦分購雛行1 試験開腹術 手術せず 計
腎実質腫瘍
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 腎実質腫瘍は，一般にclear cell typeとdark cel｝
typeおよびmixed typeに分類されているが私ども
の例ではdark cell typeと呼べるものは2例（15％）
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がLowsley＆Kirwin18）らはclear cell type， dark
cell tyPe，およびmixed cell tyPeの3つの細胞型に
分類し，それぞれについて検討を加えている，ことに
宮川ら20）のように，組織像と予後との関係を検索し
て，clearないしはdark cell typeとmixed cell type
との間では明らかに予後の差があり，後者で悪かった
と報告しているものもある．
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